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   Lysozyme activity of the prostatic舳id was meaSured by turbidi．血etric method．arld its
application to ’the diagnosis of prostatitis was investigated．
   The fluid was obtained ffom 19normal controls， 26 patient＄ with prostatitis and 3 patients
With benign prostatic hypertrophy． Among 26 patients with prostatitis， there were 4 patients
with acute prostatitis， 16 patients with chronic pr．ostatitis， 1 patient with prostatic abscess，
3 patients with complicating prostatic calculi and 2 patients with prostatitis developing after
prostatic tuberculosis． Thus， the inflarnmation was mainly of bacterial origin．
   The results obtained were as follows ：
   1） Lysozyme ’actiyity． of normal prostatic fluid ranged between O to 11 r／ml． Of 15
specimens from normal controls between age 20 and 39， 9 specimens showed no activity．
   2） The lysozyrne activity was significantly elevated in case of prostatitis． ’ lt was reduced
as the clinical sympt’盾高?improved． This was in agreement with the fact that lysQzyme
activitY in prostatic tissue w’as’elevated in accordance with the histological evidences of
prostatitis．
   3） The white cell content in the prostatic fiuid， thus far used as a diagnQStic criterion
of prostatitis， is variable and crude． On the other hand， lysozyme activity of prostatic fluid
was a quantitatlve diagn’ostiC ．method of prostatitis． Only a srnall arnount of the fiuid was．
necessary and the method waS practical．
   As in this stu’dy， lysozyme activity of the prostatic fiuid was increa＄ed in case’ of pro－
statitis． From a clinical standpoint， it’is concluded that its measurement appears rneaningfu！
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の化学式は，Gly12 Ala、2 SerlG Thr7 Cys8 Met2 Pro2
Va16 Leus lleus Phe3 Tyr3 Try6 Asps AspNi3 Glu2
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標準液による検量線




































   ＠ ｛蚤、ノヒ圭前立月泉炎
む               コ   ム野立腺膿瘍
   ム射立腺結核に続．楽
Fig．2．前立腺雨中のLYZ活性（γ／ml）
②前立腺肥大症から得られた前立腺液の
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前 立 腺 膿瘍
症  例  名 吟
令
5 岡 。 59
前立腺液の性状
外 観  LYZ活性（γ／ml）白血球釧細菌検査
膿 性 117．7 多 数 E， coli
前立腺結石に合併した前立腺炎
年 前立 腺 液 の 性 状
症  例 名
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症  例  名
年 前立腺液の性状
令  外 劇・Y・灘（・／ml）白血球数 細  菌  検  査
11 渋   ○ 42 膿  酬 91 ！02 E．00〃
12 寺   ○ 34 混    濁 8Q 60～40 E．co1∫，ε．ゆdθ筋漉s
13 岡   ○ 44 混    濁 80 69 E。00〃
14 花   ○ 31 混    濁 81 95 κ16西3∫θ〃4，Dゆ漉ro’4
15 広   ○ 28 膿    性 203．6 多    数 Pプ。’甜∫，K18δ3’θ〃σ
16 坂   ○ 22 やや混濁 35 46 8．ゆδβ潮翅5
17 広   ○ 40 やや混濁 33β 47 3．のガゴρプ7η溜3
18 笠   ○ 67 混    濁 42 56 3．ゆゴ4θ辮捌3
19 狭   ○ 31 やや混濁 50 82～60 3．ゆ∫4θ鞘翅5
20 古   ○ 24 混    濁 lO6 84 （一）
21 青   ○ 20 乳 光 様 31 23 （一）
22 須   ○ 37 混    濁 60．7 52 （一）
23 福   ○ 49 乳 光 様 27．9 32 （一）
24 小   ○ 33 やや混濁 75 27～44 （一）
25 平   ○ 27 混    濁 70 60～40 （一）
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資 料 炎症の程度 LYZ活性（γ／25 mg）































    Photo． A3
広川：前立腺液Lysozyme
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強いほど活性値は高い（Photo． AI， A2， A，， B， C，
D， E）．
 ⑤ 他の細菌性炎症性疾患からえられた滲出
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報 告 準 正 、召 下 前立腺炎の群
Mitchell ＆ Lackum （1929）55）
Pelouze （！93g）56）
Herman （！943）
Huggins ＆ McDonald （1944）57）
Romanus （19s3）5S）
Ghormely， Cook ＆ NTeedham （19s3）5g）
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本論文訂正 Fig．6およびFig，11の3． albusを8． epidermidisに訂正．します．
